To utilize floating structure under heavy environmental condition in sea safely, motions of the floating body and the mooring forces acting on the body have to be reduced. To decrease these motions and mooring forces, fins attached structure has been proposed.
Summary
To utilize floating structure under heavy environmental condition in sea safely, motions of the floating body and the mooring forces acting on the body have to be reduced. To decrease these motions and mooring forces, fins attached structure has been proposed.
In this paper, as a first step of the study, two vortex methods, the Random-Walk method and the Core-Spreading method, are applied to uniform flow past a circular cylinder and heaving fin plate under free surface. In the simulation of uniform flow, we conduct parametric study which helped us determine the numerical parameters to be used in subsequent simulations. Then, the simulated wake velocities are compared with experimental results to verify the calculation accuracy. In the simulation of heaving plate, hydrodynamic forces on the plate are simulated and compared with experimental results. 
緒 言
Diffusion step では，式(6)のみを解く．
2 Diffusion step の計算
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さらに，渦 block が移流したことによる渦度場の歪みは， 渦 block の渦度を矩形要素に一様な渦度として再分配するこ とにより修正する． Fig. 3 Vortex layer model. 
3 流れ関数の計算
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とおき，式(30)，(31)に代入して次式得る．
( ) Fig. 4 Calculation model of the circular cylinder. Table. 1 Calculation conditions. (a) Fig. 6 Velocity profiles along the centerline of wake (Re=9500). 
一様流中の円柱周りの流れ

1 計算条件
Random-Walk 法の  層高さの検討と，Random-Walk 法お よび Core-Spreading 法の精度検証を行うため，急発進する 2 次元円柱周りの計算を行う．一様流速は U  ，円柱の直径は D とし（Fig. 4）， 3000 Re  および 9500 Re  について計算 を実施する．ここで， Re （ / U D    ）はレイノルズ数であ る． 渦法は高レイノルズ数の流れの解析に適しているとされ るが，ここでは，実験 15) が行われている上記レイノルズ数 の計算を行い， 物体表面からの渦の生成と拡散の計算精度を 調べる．計算条件は Table. 1 に示すとおりで，無次元時間を / T U D t     と定義する．Random-Walk 法の  層高さは， / 0.5 / D Re   ， 1.0 / Re ， 1.5 / Re と値を変えて計算を行 い，最適パラメーターを検討する．また，Core-Spreading 法 では，直線底層厚さ s  および仮想境界層高さ 1 h は，今村ら 10) に従い， 2 / 0.5 / s D c dT Re   ， 1 / 2.0 / h D Re  とする．
2 計算結果
円柱後流の x 軸方向の流速について，実験結果 15) との比 較を Fig. 5，6 に示す．Fig. 5 は 3000 Re  のケースで，それ ぞれ(a)無次元時間 ( / ) 1.5 T U D t      ， (b) 2.5 T   の結果を， Fig. 6 は 9500 Re  の ケ ー ス で ， そ れ ぞ れ (a) 1.0 T   ， (b) 2.0 T   の結果を表している．Random-Walk 法を用いた Case1～3 を比較すると， 3000 Re  の計算では  層高さの違 いによる結果の差は小さく， いずれのケースも後流の発達を 精度よく再現できていることがわかる．一方， 9500 Re  の 計算では，  層高さの違いによる結果の差が大きく，  層 高さが小さいケースほど実験値と近い結果が得られている．1.0 T   (b) 2.0 T  max 2 V L aL Re T       (57) ここで， max V は平板上下揺速度の最大値である． 平板に作用する流体力の 2 周期分（t=2T～4T）について， 計算結果と実験結果の比較を Fig. 8～11 に示す．また，t=2T ～4T の 2 周期分の計算結果から，次式の作用力振幅 v f およ び平板の上下揺変位との位相のズレ  を最小二乗近似で求 めた． 2 sin v v F f t T           (58) ここで， v F は鉛直方向作用力である．作用力振幅 v f の計算 結果と実験結果の比および計算結果と実験結果の位相の差 をT/100 128  / s L  1 / h L 2 / h L / L  0.5/
